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ABSTRACT 
Effects of 1， 2， 3， 4-tetrahydro-2・methyl-9H-dibenzo(3， 4 : 6， 7) cyclohepta (1， 2-c) pyridine 
maleate (Mo-8282， MOD-20) chemically related to m抽出erin，on the central nervous system 
were analyzed behaviorally and electroencephalographically in mice， rats and rabbits. 
Mo-8282 showed excitatory e旺ectsslightly in small doses and inhibitory e宜ectsin large 
doses on spontaneous locomotor activities in mice， and antagonized dose-dependently on hyper-
acti vi ty induced by methamphetamine. 
Mo-8282 showed inbibitory e宜ectsslightly in large doses on maximal electroshock seizure 
test， but did not affect pentetrazol-induced convulsion in mice. 
Mo-8282 did not a耳ectthe rotarod test， traction test and tremor induced by tremorine， but 
potentiated the sleep induced by ethanol. 
In staircase test in rats， Mo-8282 showed slightly different patterns from those of imipra-
mine， a typical tricyclic antidepressant. 
In electroencephalographic studies in rabbi ts， Mo-8282 produced slow waves with high ampli司
tude in neocortex， and inbibited slightly the arousal responses by stimulation of midbrain re-
ticular formation， but did not affect the hippocampal afterdischarges by stimulation of dorsal 
hippocampus. 
Based on above-noted results， itwas considered that Mo-8282 should be a characteristic anti. 
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depressan t . 




と類似点を持っし 2，3， 4-tetrahydro-2-methyl 
























































MO 8282 20 mglllg Lp . 
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B : MO-8282 5 mgjkg腹腔内注射，
C : Mo-8282 20 mgjkg " 
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図 3. methamphetamine興奮1:対する M←.8282
の影響
A:対照 (0.2% CMC+methamphetamine 
1mg/kg皮下注射).
B : Mo-8282 5 mg!kg+ 

























































射 (biting，vocalization， head turning)の関値を












用 量|例 i けいれん発現例
死亡例
5. ethanol経眠lζ及ぼす影響
乱1F TF TE 計(%)
1群19匹以上のマウスを用い， Mo-82821→20mg 
30(1∞) Iぉ
jkg経口投与2時間後IC20 % ethanol 10 mljkgを
立す 照 [30I 30 28 28 静注してお乙る睡眠からの回復までの時間(正向反射
5 10 10 10 10 10(100) 10 の回復時間〉を測定した.対照群 (209百ethanol単
20 20 20 19 19 20(100) 19 独の静i，43匹)の平均陵眠時間は72.1秒であった
50 20 20 19 19 20(1∞〉 19 
が， ζの2-5倍以上の重量限持続を示した例数とその発
現率を表41C示す.すなわち Mo-82821 mg(kg投
100 15 15 14 14 15(100) 14 与群ではほとんど影響が認められないが， 10および
MF : minimal full seizure，最小けいれん. 20 mg(kg投与の雨群では2倍以上の睡眠をおとした
表1. 7ウスの最大電撃けいれんIC及ぼす MO-8282
の影響
用 量 l例| …発現例 li 
(mgjkg) 数 TF TE CL 
立す 照 30 I 30 30 12 18 
5 m 20 初 3 17 
10 20 20 20 13 7 
20 20 20 20 11 7 
50 20 20 20 6 8 
100 13 11 6 12 1 
TF : tonic自exor，強産性屈曲けいれん，
TE : tonic extensor，強度性{申浸けいれん，
















表 2. マウスの pentetrazolけいれんに及ぼす
Mo-8282の影響
表 3. phenylquinone法による Mo-8282の鎮痛
効果
用量 st.出現率 1匹当り st.
ご竺竺)斗竺」 JZ) f塑竺一
対照 [ω1∞ 41 
20 100 19 










表 4. マウスの ethanol睡眠に及ぼすMo-8282
の影響
用量!例 陵眠例数と発表率(箔)
(mgjkg) 数 2倍 3倍 4 i音 5以倍上
弁オ 照 I43-i 4( 9.3) 3( 7.0) 1(2.3) 0 
1 : 22!1( 4.5) l( 4.5) 1(4.5) 1(4.5) 
10 i 19I 6(31.6) 3(15.8) 1(5.3) 1(5.3) 
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表 5. マウスの tremorine援せんlζ及ぼすMo-
位82の影響
援せ 自律症状
(mgjkg) 数 ん 流誕 下痢 1良1旨
対 照 20 20 20 11 20 
10 10 9 2 9 
30 10 10 9 2 5 
60 10 10 7 1 4 
100 10 10 7 。 1 
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図 6. マウスの直腸温IC及ぼす MO-8282の影響
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図 8. 海馬後放電lζ及lます Mo-8282の影響
A:対照 (2.25V刺激による後放電と他部位へ
の波及). 












































A' B' c' D' E' 
図 9. physostigmine覚醒脳波IC及ぼす Mo-8282の影響
上設は対照，
A:自発脳波，
B : physostigmine 0.1 mgjkg静注1.5分後，
C : 10分後. D: 43分後 E:55分後.
下段，
A': Mo-8282 20'mgバg腹腔内応用 10分後，
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